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実践報告：英語学習支援室の利用を促すための試み＊ 














Abstract: Many universities provide study support resources in order to help 
students, offering an optimal learning environment and nurturing learner autonomy. 
However, many students with low English proficiency tend not to actively seek 
support. The present paper reports on an attempt to encourage students in need of 
higher English proficiency to utilize a study support room (SSR). First-year 
students were given a grammar test to assess their understanding of basic grammar 
items, and, based on this score, advised to seek instruction at the SSR. The effect 
of this intervention on the usage rate of the SSR, the feasibility of adopting a 
grammar test as a tool to encourage learner autonomy, and other issues associated 
with students of low English proficiency are discussed. 









































































Grammar in Use の本文ユニットの対応表を渡し、学生が持参するフィードバックシート（資























































と考え、この得点に相当する学生数 75 名全員の指導に要する時間は最低 375 時間必要であ
り、これは支援室の対応可能な限界を超えているという具合に試算をし、その結果、７点
を基準にすることにした。したがって、アドバイザーから支援室に行くように指示を受け




20 2 147 100%
19 3 145 99%
18 3 142 97%
17 4 139 95%
16 6 135 92%
15 10 129 88%
14 9 119 81%
13 10 110 75%
12 10 100 68%
11 15 90 61%
10 16 75 51%
9 15 59 40%
8 14 44 30%
7 10 30 20%
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を受けた学生 30 名のその後の学習状況、とりわけ実際に指導を受けた 15 名の学生の英語



































1. 本稿で報告する学習支援室活用の試みは 2015 年春学期に実施されたものであり、その期間の
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Be 動詞の疑問文の語順 ("Be" Yes/No Question) 1 
現在進行形、Be 動詞と一般動詞の区別 
(Progressive, Distinction between "Be" and "Do") 
0 
進行形の疑問文、Be 動詞と一般動詞の区別 
(Progressive Question, Distinction between "Be" and "Do") 
0 
進行形と単純現在 (Progressive and Simple present) 0 
一般動詞の否定文と疑問文、Be 動詞と一般動詞の区別 (Negative and 
interrogative of “Do”, Distinction between "Be" and "Do") 
0 
過去進行形 (Past progressive) 1 
現在完了形 (Present perfect, Distinction between "Be" and "Do") 1 
Wh 疑問文 (WH questions) 0 
助動詞 (Modals) 0 
現在完了形、Be 動詞と一般動詞の区別 
Present perfect, Distinction between "Be" and "Do" 
1 
There 構文 ("There is/are") 1 
Be, do, have などの疑問文 (Interrogatives of "Be", "Do" and "have") 1 
to 不定詞 (To-infinitives) 1 
動名詞 (Gerund) 1 
代名詞（目的格）(Pronoun (Objective)) 1 
代名詞（所有格）(Pronoun (Possessive)) 0 
複数形と代名詞 (Plural and Pronoun) 0 
a/an, the 1 
語順 (Word order (adverbial phrase)) 1 
接続詞 (Conjunction) 1 
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